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    Perineal testis is a very rare congenital anomaly. Since the first case of the disease reported by 
John Hunter in 1786, more than 113 cases have been reported in the English literature, and 13 cases 
have been reported in the Japanese literature. The 14th and 15th cases are presented herein. 
    Case 1 was a 38-year-old man who came to our clinic with the chief complaint of discomfort of 
the perineum. Physical examination revealed emptiness of the left scrotal contents and there was a 
small hen's-egg rowth mass corresponding to the normal testis at the left side of the perineum. 
Excretory urogram showed no abnormality. Orchiopexy to the left scrotum was performed. On surgical 
exploration the gubernaculum testis was found obviously fixed to the perineum. Histologic examination 
of the biopsied ectopic testis revealed mild hypospermatogenesis. 
    Case 2 was a 2-year-old boy who was referred to our clinic with the chief complaint of emptiness 
of the right scrotal contents. Physical examination revealed a bean-sized mass corresponding to the 
normal testis at the right side of the perineum. 
    Orchiopexy to the right scrotumwas performed. On surgical exploration the gubernaculum 
testis was found to be fixed to the perineum. 
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睾 丸 転 位(Ectopiatestis)とは 睾 丸 が 正 常 の 下 降
路 以外 に位 置 した場 合 を い い,そ の 位 置す る部 位 に よ
り,(1)間質性(lntestitial):外腹 斜 筋 腱 膜 上 方,(2)
大 腿 部(Femoralorcrural):Scarpゴ氏 三 角 部,(3)
陰 茎 部(Pcn三ie):恥骨 上 部,(4)会陰 部(Perineal),
(5)交叉性(Transverscorcrossed):両側 の 睾 丸 が
同 一 の 鼠径 管 を 通 過す る,の5つ に 分類 され2),(5)の交
叉 性 睾丸 転 位 に 対 して前4者 は 非 交 叉性 睾 丸 転 位 と も
称 され る.し か しなが らこの 分類 に 該 当 しな い 膀付 近
な ど の部 位 へ の 睾丸 転 位 も報 告3)され てい る.ま た ヒ
トの場 合 と異 な りクジ ラや ゾウ,サ イ お よび 他 の厚 皮
動 物 の睾 丸 は腹 部に,ラ クダや カ ワ ウ ソで は 鼠 径管 に,
カ ンガ ル ーで は 陰茎 部 に,ブ タ,イ ノシ シや ジ ャ コ ウ
ネ コで は会 陰 部 に存 在 す るの が 正常 で あ る4).
1786年JohnHuntcrが会 陰 部 睾 丸 転 位 を最 初 に
報 告5)して以 来,欧 米 ではll3例以 上 が 報 告6)され,
本邦 で も1907年阿部 の報 告?》以来 自験2例 を 含め て15
例 が報 告 され てい る8--19).Campbe11は工8,000例の男
子 剖検 例 中1例 も会 陰 部 睾 丸 転 位症 例 を認 め なか った
と報告 し2),Burdickらの報 告 で も2)停留 睾 メL537例















(2.2%),大腿 部1例(1.1%)の順 であ るのに対


















































































































痛および不快感4例,会 陰部の腫脹1例,不 明1例 で
あった.合併症としては患側陰嚢の発育不全が全体の





































稿を終 わるにあたり故駒瀬元 治教授 に深謝 いた します.
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